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任 （ fiduciary responsibility ） や 信 任 義 務
（fiduciary duty）といった考え方が重要である。 
 








法政大学教授 渡部 亮 
  
 3/22/2005 AK0026-00_05_研究_エクイティと受託者責任～.doc 














































「誰々のため」を意味するラテン語 ad opus が使
われていた（注２）。信託法理は、1535年のユー
ス法（Statute of Use）によって体系化され、そ
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益者の利益を唯一の目的として（solely in the 
interest of ; for the exclusive purpose of）、
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状況で用いるような注意を持って(with the care 
an ordinary prudent person in a like position 
would exercise under similar circumstances)、
③会社の最善の利益になると合理的に信じる方法
で（in a manner he reasonably believes to be in 
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（注１）Mayson,S.W., French,D. & Ryan, C.L., “Company 
Law” 
（注２）F.W.メイトランド『信託と法人』（森泉章監訳） 
（注３）Pettit, P.H., “Equity and the Law of Trust” 




（注４）Serota P. S., “ERISA Fiduciary Law” 
（注５）注４と同じ文献による 
（注６）Drucker, P. F., “The Unseen Revolution”  
（注７）Gower, L. C. B., “The Principles of Modern 
Company Law” 
（注８）注７と同じ文献による 
 
